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200 万円の奨励金を準備して，夏季休業中の短期語学研修プログラムを実施した．その結果 NZ に 6




成長した．彼らの 1 か月の短期語学研修の成果は，この 9 名のうち 3 名が次年度にあたる 2016 年度
に NZ およびカナダにおける 6 か月から 1 年間の長期留学に旅立っていったことにも見て取ることが
できよう．
　こうした成果を踏まえ，2016 年度には 800 万円を用意し，4 月に行われる TOEIC の成績順に上
から 15 名に 30 万円，それにつづく 35 名に 10 万円の奨励金を活用してもらえるよう制度を拡充した．
この制度を利用して今年度は 23 名が短期語学研修に参加している．ただ，30 万円の奨励金があって
もなお経済的負担のために語学研修参加を断念するものが多く，10 万円の奨励金のほうは活用実績
が極めて少なかった（2 名）．来年度は配分の方法をさらに検討する必要があるだろう．
1.2.2　Global Community Centre （GCC） の設置
　国際言語学科の新カリキュラムを教育課程外から支えるもう一つの大きな取り組みが Global 
Community Centre （GCC） の活用である．これは新カリキュラム策定の作業終了に先行する形で










使用できる場となっている．2016 年度には，この GCC で
の活動が一気に開花し，多様な活動が展開され始めた．以
下，これらの活動についてその実践を報告する．
２．Global Community Centre（GCC）における 2016 年度の活動
2.1　English Speaking Society（ESS）による英会話による交流活動

















































































図 3　Writing Clinic で指導する上級生
　 とアドバイスを受ける 1 年生









　 も う ひ と つ 今 年 度 新 た に 始 め ら れ た 取 り 組 み が，
GLOBAL Café である．これは，昨年度も不定期に行わ
れていた，留学報告会を拡大したもので，留学経験者によ





























図 5　Global Café での留学報告発表
































































































The Widening Activities of the Global Community Centre (GCC) and the 
Pedagogical Outcomes
SANO Aiko, MITSUGI Makoto and RICHMOND Sarah
Abstract: Responding to the urgent call to reform the curriculum at the Department of International Language 
Studies at Hokkaido Bunkyo University, a new set of curricula was implemented in April 2016. In order to 
supplement and strengthen the changes made in the curriculum, two projects were introduced: one to encourage 
students to study abroad, and the other, to create a space for students to interact on a daily basis using foreign 
languages. In relation to the second project, the present paper reports the outcome of a series of projects 
implemented by the Bunkyo University students utilising the Global Community Centre, a space where students 
must communicate in a language other than Japanese. All of the activities not only created opportunities for 
students to communicate in English on a daily basis but also to serve the local community and their peers. This 
also fostered an independence when it came to students creating their own research and connections in the 
community.
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